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Laetsch: Dispositionen ueber die von der Synodalkonferenz angenommene Seri
WJolltloncn lllei cine Ilene

•lttcJammtlklff t:qtc.

,isis

all, he would be preaching not what ia in the tat. but what ia out,lide of the tat.
Finalb', it must be aaid that the application of the rules laid
down for the analytic and the synthetic aermon methods should, in
the outline, not e:i:tend be~ond
theme
t1'e
and tAe c'h,uf diviaitm.a;
it ahould not be eztendcd to the subdMsiona, leat we unneceaaarily

:reetriet and burden the homiletic conacience and frustrate the v,rq
purpoae of homiletica, which is not an art for art's aake, but an art
which ia to serve the very definite purpose of ezpounding and applying a text of Scripture as the text demands it and the needs of the
hearera require it. In t'h,o fine&l 11naZ,aia eve111 aermon will contt.iin.
1,ot'h,

ew&Zrria 11nd .,,ntheaia.

·

The definitions which have been given of the two sermon methods,
the analytic and the synthetic, form a convenient, workable basis for
good sermonizing, and the preacher who makes hia outlines accord·
ing'Jy will not fail to make good outlines, write good aermona, and, if
hia delivery be good, preach to congregations that will be benefited
by hia preaching and will be glad to hear him again and again. And,
indeed, we should atrivo after, and cultivate, good preaching; "denn
ra iat kein Ding, daa die Louto mo'h,r 1,ei dor Kirc'h,e behalf donn. du
OUTS Predigt." (Apology, Art. XXIV.)
Jou111 H. O. FBrrz.

~illJofitionen ilier bie "on ber G!tJnobdfonferma
angenommene ESerie altteftamentlidjer
~eitc.

<ffftcr 5unntag naclj S:rinitatil.
23-28.
<Si,1:.11,
fluclj untc1: ~dftcn gU,t cl bicic, bie meinen,
ift
18et1jiiitnil
nadj
cmet
Glatt.
itbi,.
cigcnem
fie
ge&taudjen;
faifdj;
unb
bil1:ften i1j1:e
feinet
biefe GJilte
gcma
fBeiie&en
ge ..
eieeienie&enfcljen
abet
e&en i1jnen,
bcx:en QJe&raudj fte1je in
fBeaie1jung au
ijum
i1jrem
au
SS)aB
unb luet fa benrt, fte1jt in grafset Q.lcfa1jt. i)el1ja'lli &etx:adjten luit:
IBie llri4tta cl lJ, llat IDlr nnfcre lrlllf4m QJlter re4t aeiran4en.
1. st>u bcde1jdc QJehaudj bufeI&en ftil1:at ben
!Jh n f dj en in I Un Iii
2. i> ex: u dj tc GJ ch au dj bum el d f e in QI I il if.

e er.
1.

A. i) ie 1B e if e I be f eI&ftf iicljtig en 1B eitmen f d)en.
i)ei IBeitmenfdj 1Jta1jit geme mit feinesn Q.lefdjaftlfinn unb fetnen fie,.
f¥ftlmet1jaben. CEt
ct 1ja&e
f elne
(ltltet au ge&raudjen unb au
et el
Sa:
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t>llpa,tloana Bin cine &de atttctta111mtt14R l:qte.

1. I& ., fatget, ba u n tdjt f on•, 18. 24. llnftatt mm,.,
lltmen
gegen bie
au fein unb aur llul&reitung bel tReidjel (lottd
llefaufteuem, tragt er fein <lelb auf bie i8an! ober
eauf tegt el
btef ober
IBeife an, um fein flut mit IBudjcr unb illlerfaiftau
einer,
nme1jun.
ber
I&
., ft or inn c 1j a It •, 18.
26. llnftatt fdn
2.
fletreibe au bedaufm, fpeidjert er el auf, &ii bte !prcife fo 1jodj gefticgm
finb, bafl bietiiglidjc
llrmcni8rot
bal !aumftinbtein
crfdjluingen !onnm. IBal
mmert'I
t1jn, bafl unaii1jligc
nndj 18rot fdjreien¥ I& '°t el
aufl GJelbmadjcn a&gefc1jen, Wmol 8, IS. 8.
8. (Er ift einer, bcr ,,nadj Ungtild ring ct•, 18.27. lln"
ftatt feinem 9liidjften au 1jetfen, fein GJut unb feine Sla1jrung au &effem
unb au &e1jiltcn, ftrengt er fidj an, fie i1jm au entluenbm; feine .Ron•
furrentcn fudjt er inl IBerbcr&cn au ftllracn. <!r
ift
1ja&f~ unb
9onnt feinem !Jliidjften nodj nidjt einmat fcin tiiglidjel i8rot, eipr.12,
12;
10.
4. C!r ift einer, ber ,, f i dj nu f f e i t1 en 9h i dj tum b er•
l ii flt •, 18. 28. !Iler .!Dlammon
ift
fein @ott. Y!uf ben .!Dlammon fe,t
8uberf
in i1jm 1jofft er fein @Ilicf au finbcn. IIIJer:
er feine
B. ,,i)cr Q.lotttofen (>offct1 luirb Ungliicf", 18.2Sb.
!Ber feine irbifdjen eQ.liiter nadj bcr IBcif ber @ottiofen benualtet, bet•
me1jrt unb gc&raudjt, ftilrat fidj inl tnerberbcn.
1. Oft fdjon in biefem i!efJen. n. C!!r luirb ,.armer•,
18. 24. IBirb er audj immer rcidjcr nn @clb unb @ut, fo bedicrt er
bodj o~ gerabe bal, luoburdj oliirfiidj
biefcl l!efJen
oemadjt
luirb, <Spr.
18, 7. .!Dlandjmal ge1jt biefel !Bort a&er nudj &udjftii&Iidj in C!rfiiJrung.
t>ie GJeiaigen berlieren oft i1jrcn Uleidjtum gernbe infoloe iljrel '°r,.
en
strei&enl. - b. ~1jm ,. f I u dj e t1 bi e l! e 11 t e •, tn. 26. 5:>er
GJefa1jall '°t feine Oreunbe. Si>ie Dteidjcn fdjmeidjeln iljm 1u01jt, folange
el fidj filr fie Io1jnt, afJer
i!iefJe fdjcnfen fie iljm nidjt.
i>ie Wrmen, bie bon i1jm &etrogcn unb fJebrllcft tuorben finb, 1jafjen iljn,
Sir.81,29.-Unglilcf fJcgegnct i1jm, tn.27. burdj
Wnftattffreube
er
fidj
fcin gottlofcl J!Bcfen nur (>cqcleib
unb ffrieben fJereitet
unb ftilrat fidj inl tnerb~rfJen, Spr. 115, 27.
2. GJeluifsafJcr in jcncm 2ebet1, tn.28a. Wlnttlj.26,41-46;
l!uf. 16, 19-81. <So ftilrat ber bede1jdellngliic!.
ber
@el'>raudj
irbifdjen
Qliiter
!1Zenfdjen inl
ffitig

2.
A. i> te 1B e ire be I GJ tau fl i gen. 'auf ben erftcn i81ic! fdjeint

.er einen bede1jrten IBeg einaufdjlagm; benn anftatt au fparm, (treut
ber GSiiiubige feine <Bilter aul.
1. IEr ., te ii t au I ,. unb ,, f e g n et re i dj Ii dj •, 18. 24. H.
ft ,.flarm~rafg
I& unb milbe",
!pf. 87, 21. C!r lueifs, bafs GJott i1jsn
feine irbifdjm (lilter gegeflm ~. bamit er imftanbe fei, feinen bilrftiem
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1>11.,1111nca Un etnc ecne •ttteJantll4er s:eite.
4:15'1

Jlfflmenfdjen au 'fjelfen. !:Dal tut et bmn aud). 2u!. 9, 86; ,OelJt.18, 16;
~- IS7, 8; CEp'fj. 4:, 28.
2. Ch nquicU feine !Ritmenfd)en (,.ttun!en madjt•),
8. 515. Et ge&raudjt bie bon CIJott empfcmgmen GJar,en, um feinm !Jlit•

mmfdjen Unubc au bereiten, um i'fjnen bie fdjmeten @iorgen
filt
afJau•
ne~m uflD. () miebiel QJclegen'fjeit bidet fidj
foldje 2iefJeltcitig!eitl
8. Ch f u dj t fte U b a I QI u te , IB. 27. CEt ift nid)t 'fjaJ'Jfiidjtig,
unbne~ifdj
cng'fjeqig, fonbcm ift ftctl
barauf bcbadjt, feinen !nit•
menfdjcn au 'fjclfcn unb i'fjt IBollcrgc'fjcn au fotbem.
audj Su bemnotig
Smec!e
kingt
ct
C>pfct, menn cl
ift. - 5!Bcil er abet ein ftinb QJottcl
1,, ftrcngt ct fidj bot allem an, bic @iilnbct au ~rifto au filljtcn unb fie
fo bon bet chJigcn !IJcin au ettetten. ~t
gcbraudjt f eine GJiltet, um
stirdjen unb liSd}ulcn au c~altcn, !niffion au trci&cn uftu. Si)abutdj
J'Jelueifttruget
ct fidjunb
alltrcuct ,Oaul'fjaltct.
Si)el'fjal& ljeifst el:
B. ,, Si) ct QJ c te dJ t c n 1B u n f dj mu u b o dj tu o 'fj I g e •
IB.23 bet ... mod}", bai 'fjeiut, obgleidj cl
rahn",
!Jlenfd}en
all milffc
OJTaubigc
fcinc !nilbtatig!eit fdjlicfslidj inl lier•
berJ'Jm fommcn, fo hJitb fidj fcin IBunfdj bod} etfilllcn: aud} feine
trbifdjen <Biitct lucrbcn iljnt amn <Scgcn gctcidjcn.
1. Oft fdjon in bi Cf em 2 Cb C n. a. <ft ,. lj at i mm et
DI c 'fj r " unb ,. hJ it b f c t t ", 18. 24. 215. ~a,net
bet liebc QJott
f
cg
bie djriftlidjc
oft mit itbifdjcn
1!icbcilt0tig!cit
unb Opfctfrcubig!cit
CISiltem, tpf. 112; @ipt.19, 17. 18. 24a gc'fjt oft budjfta'CJiidj in <ft•
filllung. - b. et tuhb ctquicft luctbcn (,.trun!cn tuctbcn•),
IB. 215 b. ~ct ~~rt hJitb fcin i!c'CJcn mit lJrcubc ctfiillen; ja gcrabc
burdj fcine i!ic'CJcltiitigfcit unb fcincn !Jlirfionlcifcr hJitb el immet
Iid)tct 1111b froljlidjctc im ~cr3en unb int ,Oauf 1uctben. - c. ,, CS e Ben
lo m m t il b ct i 'fj n ", iljm ,, hJ i b c t f a lj t t QJ u t c I ", unb er hJitb
• ot ii n c n hJ i c c in f8 lat t ", tn. 26-28. IBeil ct ein ffinb GSottcl
ift unb fcine Qliitct int micnftc QJottel unb feinel 9l0djftcnbtaud)t, mljt
GSottel
fdjon in bicfcm i!c'CJen auf i'fjm.
cn
2. SBefonbcrl abet in j c n cm 1! e b c n, !nattJj. 25, 84---40;
!Jf. 112, 6. 60 betmeljrt bet
tedjten
<Blaubige
burdj
f
ben
<IJelJraudj
feincr
Qliltcr ein QJlilc!.
6 dj l u u. Wuf tucldjc S!Bcife hJilift bu beine QJiltet gelJmudjen Y
CE. 3, ff.

,Sbleita (Sonntag nadj ~riaitatil.

tmalige
emeuten

Ul i dj t. 2, 1-15.
,,ma
unfct ,O~ unb !neiftet• uflD. ift hJaljt.
i!ut'fjetl etftc ~efe:
IBte tuit taglidj biel filnbigen, fo J'Jcbatf el audj betifttaglid}en,
immet
IBed
unb cUm!eljt
bet allm
au
tuiebet
IBufse
<Bott. Wudj bicf IBuue
hJie
bie
ein
(Bnabe unferl (Boitel unb
,Oeilcmbel.
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l>IIJ1Jtlnea 11ft rim 8ede •ftteJmntttl4ff r,ztt.
IBle flit MC ~ - febtu undn eitafe 1t11al■at.
1. 3n fctnem IBoz:t 1:uft u bie 3nenben au fl"2. !l>u1:dj fetn IBoz:t midt u ilju 8UcUelj1:.

1.

9ltclt. 1 mitb gefdjUbett, mie 3imel a1Imciljltdj tn feinem lifu
o
&ii bel
el tn
be1:
CIJefaljt
fta).
nadjliefs,
8eiten
lllifctl
ltuf
im l!eben bcl einaeincn unb bet (lemeinbe folgm
unb ~adjiciffig!eit, ba Cilott unb fein
en beto~Cilieidjgllitig!eit
I
IBod a1Imciljlidj in ben ,Ointergmnb gebtcingt,011:ttn
h>itb.
IBal djieljtY !l>et 11:ngeI bel
nimmt fidj bet &inen. bi&
f
in fo gtofset CIJefaljt fdjh>eben, aufl a1Ictljeglidjfte an. SDal ift ba
IBote (lottel, bet felJJe1: (Iott bet ,O!Ett ift, all G.Sott tebet, IB. 1-8.
~lllful, bet Wnfcinget
unb Qllau&enl,
1Bo1Ienbet bel
,Oe&t. 1B, B, fiqt
audj bie ittenben84,
6djafe micbet autedjfau&tingen, ~cfd.
11-18.
SDal tut et butdj fein IBod. Um fie aut edenntnil iljtet Eiiinbe
iljnenauiljte 6iinben
..
@efcf. C!in f ~
&tingen, l)iiit et
1Bor11>utf: mt ljaf>t meinet 6timme nidjt gcl)ordjt." (Wulfilljten auf
Ciltunb
1 unb B, B.) fteinet Ieugnen.
ljin
!onntc bal
ICudj IDh:
bc nidjt Ieugnen. !1lan
h>cife
auf 8eitfilnben: unb
GfCcidjgiiitig!eit gegcn @ottcl !Bod
bic 9leidjgottelfadje, IBemelt•
Iidjung, mofilt man !on!rctc SBcifpielc angcf>cn f onte. G.Sottel IBort
ba.
nadj ~e
bet bet geftraftm
SBef
fteljt flat unb beutlidj djnffcnl)eit
e man auf f I at c IBetf>ote
@ottel ljin. 2Bit
lja&en einfadj
feinet Eitimme nidjt gcljotdjtl
h>citct:
l)nbt iljt
,Oeilanb met
ftagt
.,S!Batum
bal gdan'l" ,Ocmt
eine CEntfdjulbigung, bann fnot el. ,t;eutautnge entfdjuibigt wm
fidj IUoljI geme mit betiinberhm 8eitbetl)ciitniff
tonne
en; nidjt
man
me)at fo ftnng, fo peinlidj gennu fcin. W6et @>ott
crh>adet
el. CEt
agt,
bafs feinc Q.lebote nut bet ctftcn (tfjtiftcnljeit geitm
fo1Itm, bafs h:lit !Jlenfdjcn
l bel a111anaioften
~ nljt
ljunbed uni nidjt meljt
banadj au rldjten ljiittcn.
IB. 8. IBeduppeiung mit bet S!Beit, Eillnbm•
bie~n
S)mljung,
bien,, fiil)tt immet ticfet inl ljin•
!Bctbctben, immct lueitct bon G.Sott
h:leg, IJlom. IS, 16. 18. BO; Spt. 6, 27. 28. 6icl)t n1an bal nidjt im
i!e&en bel einaeinen, in bet @efdjidjte bet @Jemeinben ¥
BHdjt nut Glefet, fonbem audj ebangciium
feine,.nidjt
unluanbcI&atc
ptebigt <tljtiftul. O:t
Dgeitdcn an
@Jnabe:
~Iaffen
Wt fie aut 9lilc!feljt. S)elljaI& QJefq, belljalJ,
geiium. 0
bel tteuen ,Oeiianbel I et geljt uni nadj auitj auf
unfem mandjetiei ~gen,
6djtedtidj,
111amt, btoljt, Iocft.
auenn et
fdjh:liege IUie bot
28, 8. Si)anfcn h>it iljm, feI&ft auenn et
ani,adtl
!Et mm
uni ljatt
nut unfet ~eiI. ffcljten hlit uml - aannm
IUit ball Si)et ,Oeiicmb feI&et hlidt butdj fein IBott tBufse.
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l>IIIIOJtlnea Im du 6cde

•lttcJnuatl* t:qtt.

,GO

2.

au .Oeraen.
einen bie :ttiinm
il&et
fiingt
bte IBcmgen,
bod
einet
cm au 4Iu~n. unb flalb meint bte ganae QJemetnbe mit Iaum:
6tbmne. l)al finb :ttiinen aufddjtiget Bleue. !Ridjt nut bic eitmfe
ftmlten fie, fonbem el tut i"6nen Ieib, bah fie t"6ten tuuen QJott unb
lhlofet fo 1,ettll(Jt, fein IBort fo fdjnobc il&etttdcn
butdj "6afJm. 60 tuidt
nodj
qrlftul
~ute
f ein Bott redjte Bleuc.
IBei bem IBcincn 1,Iei(Jt cl ntdjt. C!I tft cine Dteue nidjt aum :tobe,
Baat. 7, 10. i>al fEbangelium,
nadj QJottel
bal balC>tbnung,
IBoH ge"6ott
i?eb.
"6at, tDidt QJiau&en
el
1, 8. 4; 17, 11, in
bm Clnabenmitteln IBetgefJung f udjt, opfert, im QJiau&en an ben
Eldjlcmgmttetet,
tDidt
bet
a(JgefJilbet
QJott
butdj biel
tDutbe.
()pfet
So
audj "6eute
unb eattament. tlulfil"6tenl
Efo audj bie ftcte f8ufse ber (t~riften ift ein IBed QJottel aliein.
IBmn bet gute ,Oitte uni nidjttuiitben
nadjgingc,
tuir
fieihigem
mo
fJieifJm,
uffotbetung IDCll tDiltbe aul uni
au ~ , .
QJe,.
fJraudj bet CBnabenmitteI unb bet bnbutdj gefdjen!tcn ftra~e. :t.1t
!Dal IBol! "6ort Irie IBom bel ,Olhm. tEite ge~ t"6m

Om itefeln ban

~ritta 5onntog nodj ~rinitotil.
2 G:lj r on. 88, 0-16.
i>al altfirdjiidje l!:bnngciium filt biefen Sonntag ift bal @Ieidjnil
born bedorncn ledjaf unb bom bedornen Wrofdjen. 6ilnbe unb GJnabe,
bal allertieffte IBetbetbcn bet aanaen menfdjiidjen !Ratut, bie au allem
<Buten untndjtig ift, unb bie @nabe GJottel,
bie bet
filnbigm !Dlenfdjen
IiefJt, fudjt, rettet: ba
bie QJotfdja~ biefel 6onntagl. - S>ei: bar"
Iirgenbc :teit bidet unB cin aitteftamentlidjel
biefo iBeifpiel bafilt. &Hie
edjrift,
ift nudj bicl uni aut 1?e"6te gcfdjriefJen.
IJ)te

1?eiml9ef"l"te
IRanaff
lleleSHaial
cine !llrelllat

11111

eaue

unll @nalle.
1. !In an a ff e I 6 ii n b e.

2. GJ o tt e I CB nab e.

1.

j !onnte

i>ie Silnbe !ommt aul bem ,Ocracn. !Dlanaffc, ber 15o"6n bd
frommen ,Oil!ia,
tuunberfJatet
nadj tuat
bcff
:tobe
cn ge"
errettung born
fJotm
tuo"6t bet Dlame, G.Sen. 41, 151). Seine Bnuttet, .Oei>"6ai"
1Ba"6,
bie :todjtet bel ,top"6etcn ~cfaia actucfen fein. fEt ift alfo
jebmfalll in bet 8udjt unb 18etma"6nung aum
tDotben;
,O<!rm eqogm
man fidj ben QJegcnfav atuifdjen IBatet unb So~ !aum
grofiet ben!en. -- S>ie Ouelle bet 6ilnbe i~ in unfenn eigmm ,Oetam,
nidjt in unferet Umgmung au fudjm, lpf.151,
Spr. 29, 115;
7; ~olj. 8, 8.
- IBie notig, bah ffinbet born aarteften WCter an untet djtlftlidjet 8udjt
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l>-•Jttnn 11ft

tlae 6ede alttc,a111nlt04ff i:qlL

fteljm, bab Im fidbfgfllr
flottel ~
unfeu ftinber etf{eljm, ba felfllt
bie hfte ainbequdjt felj(fdjfagen !annl
r,efdjieunigt ben
l}reUidj, flofe (lefe11fdjaft
fflJfaU. 1 ftot. US, 88.
9Iu1 3ef. 28-82 ift offenJ;at, bab el
nodj
tmgotteui in 31=( aafl
itoe a11em Cl:ifa: ,Oil!ial, ja bab ,Oil!ia butdj fein 1!ieflauaein mit
frglJpten aum :teil bcmm fdjuib lmt. !l>ah ber Umfd)hnmg in %'!Imel
fo J;a[b nadj berfdjon
~tonf>efteigung
botljerIegt ben!llanaffel eintmt,
flebcm!en
er
feine ffreunbe in ber ljeibnifdjen 9attd am
,Oofe
finb fie nadjljct fcine !RatgeJ;er getuefen. gcfudjt ljat; febenfalII
,Ollten tuir uni unb fJetualjren h>it unfere .ftinbet
flefdlfdja~I
61lnbe
bot
r,of fllljd
et mfdj
Beg
bet
aJ;tviidl. !17lanaffe fin!t in bm
tiefftcn 6djTamm ber 6llnbe: bient ljeibnifdjen (lo~, ID. 2; forbert
flo~bienft im l!anbe, ID. 8; ljinbed bcn tualjren QSottelbienft, inbem
et
in ben ~emi,eI febt, ID. 4. 6. 7; foTgt ben alietfd)eub- ,Oeiben,
nartiire
18. 6; Teitet fein IDoT! bitdt aut Silnbe
Iidjften GSwriiudjen bet
an, II. 9; gch>ih audj feine ftinbet, ba er feinen <Soljn nadj einem ljeillnifdjen <Boben nennt, 18. 20; regied audj fonft ungeredjt, 2 fton. 21, 18.
bon einem
fllljd ber IBeg ber <Siinbe
(lreud aum
- Q:inmaI f>ettden,
6llnbe fo geting, bah fie nidjt
!einegefiiljtiidj h>iire;
fo
fdjrecflidj unb fdjiinbiidj,nidjt
bah
fallen
man!onnte.batein
ben 6ilnbet auf bem fdjTilpftigen IBcge auf'Oaitm.
n
t>ie 6llnbe madjt r,nnb unb unbetftiinbig, IB. 6; taul'J gegen alie IBarnungen (lottel, II. 10; 2 .ftiin. 21, 10-15; bie Wultothmg bet aanaanitet, II. 2. - SDet <Silnber h>itb croTJeden
bon
l'Jcljettfdjt.
gefangen
bet <Silnbe
3emfaTem,
en
Strafe. mie
Wuf <Sllnbe foTgt
WfflJter
!17lanaffe
unb r,cljanbdtcn iljn mit aulgefudjtet aff~amfeit,
ID. 11. - (Bott ift gebulbig, aber fdjiiefJiidj fommt
tifdjer (lrauf
ilber alie e5llnber bie 6tunbe bel 80ml unb
<Strafe;
bet
oft fdjon in
biefem i!eJ;m, C5pt. 1, 24-82; meut. 28, 15-45; tpf.148, 8; 3ef.
29, 6; 1 fton. 17, 1; 2 .fton. 8, 1; fidjer abet in jener IBeit, Utan. 8,
9.10; ,Oefe!.18, 20; tRom. 6, 28. - 5>ie <Silnbe ift bet l!eute 18etbetflm,
!l>atum:
..,Oeute, fo iljr feine <Stimme ljorct, fo 11et{todet
e5pr. 14, 28.
nidjtl" !pf. 915, 7. 8.

2.

(Iott h>ilI nidjt bet l!eutc lletbetl'Jen. SDaB Icljd 30::ful im ljeutigm
fEbangeiium, 1!u!. 115, 7. 10. 5>al ljat er fdjon im fflten !iteftammt betfidjert, fogat burdj einen Q::ib, (jefd. 88, 11 ; 18, 28; feil'Jft fJeteuerl,
audj unter !ittiinen, i!u!.19,41-44; !17lattlj. 28, 87; butdj feine Wpoftd
1 !itim. 2, 4; 2 lpdt. 8, o.
tebfgen Iaffen,
i>cmamiBuhe,
ru~ er fie aut
II. 10; 3et. 7, 25; 215, 4; Iiiht iljnen
pubigm, h>al fllr ~met unb ,Oeraeicib el &ringt, ben ,OQ:rm, ~
(Iott, betlaffen unb iljn nidjt filtdjten, 2 ftiin. 21, 10-15; SDeut. 4,
H--28. 3a, bie ,Oeimfudjungen f eI&ct, bie er fdjicft, finb geh>Clltige
iBubi,tebigten, 18.11.12; i>eut.4,29-81; ,OiofJ86,8-10; .ftiageI.8,
81--88; ,Oe&t. 12, 10.
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lflff etu
11tt,J111U11tli4R t;eite.
,et

1>unt feine

(lnabe IDidt (Iott mu~ tn ~un Ouaen (biq eebJi&
b:lal ~n baau ~ hluegen !onnen), ~'C. 18, BB;
11Rof.8,B1; ,Oefe!.87,1ff.; 11,19; ~et.81,88; H,7; .1jil.B,1B;
1, 8. - IBa~ mu~ fdjiief,t in fidj (lli,ot., lltt. XII, I BB): aufddj11
tigd 6ilnbenfJe!enntnil, 18.12; .,. 82, IS; IS1, IS-7; man. 9, 5, unb
Qtaurrigel !Bettrauen auf (lottel QJnabe, 18. 1B (,.feinem (Iott"), 18. 18a;
,f.lS1,8; IS7,2; i)an.9,18; 1!u!.11S,17.18; 18,18.
IBet fo au GJott !ommt, bcn tuirb er nidjt 1jinaulftof,en. - 9lie11
manb tiefn: gcfallcn all inanaffe; bennodj 1jat <Bott i1jn h>iebcz: an11
gmommen, 18. 18; ~et. 29, 12-14; i!u!. 28, 42. 48; ~ef.1, 18;
48, H. - i)iq ben!c niemanb, er fci !ein inanaffe unb tonne ~ez: !om
auf anbere iBeife au <Bott
men, !Rom. 8, 28-26; CIJal. 8, 22;
Sut.18, 14.
'luf h>aljre mu~ folgcn redjtfdjaffene fftildjte bn: mu~. 18. 14
bil 16. - IBet fdlJet
bann
allem
crften,
QJottel
bie
l!1jun
unb
ljat,
audj
OJnabe
auatueitcn
gefdjmecft unb
etf~ten
h>itb
mit
l!mft i1jm
<Befallen
i1jm au
IefJen
bem
unb brltten QJdJot, 18. 15. 18; IDitb
feinem ,Oeiianb audj in feinem 9lddjftcn bicnen, .!17latt1j. 21S, 40; tuitb
61, 11S; IDitb
feinm !Runb aufhm unb bic 6ilnbc ftrafen, 18. 16;
audj bie !Rauem 3crujalemi &aucn, 58.14;
~ef.
54, 2; !Rad.16, 11S.
h>it uni, ob h>iz: alfo fmdjt&arlidj h>anbdn. iBen bie S!idJe
feinem gniibigcn <Bott nidjt alfo btingt, bet ift nodj nidjt fein ffinb,
.Sur. 7, 47. - 1 ~olj. 4, 19.
st.

1lf4il fn ~ffe,

•r.

o.

!Bicmr @Sonntag nacfj !triaitatil.

3 e f. 12, 1-6.
9ladjbem bet !pr.oi,1jct im 11 . .ftai,itel bal ffdebmlreidj (iljtifti auf
<Erben
fdjiiberl ez:beibc
im
(!Jjrcnre
bem
unbcrlieblidjen
ffarben ecaeidjnet ljat,
~«crbingl
Bteidje
12.,roi,ljeten,
nai,itcl bal
tueil
efJen
niq in femer gu!un~ Iiegen, bielfadj in
einl aufammcn. iBal er im 11 . .slai,itel bon
,Oen:Iidj!eit
bet
bel
nreidjcl getucilf
aot 1jat, bal fin bet fcine Iqte, boll!ommene CEr11
b
im stc,t bon bcm Q;ljrenreidj i,rebigt,
filllung crft btol'Jen. Bal er
f1>iegelt fidj fdjon in bet ffirdjc OJottel auf <Erben ab. QJana a1jnlidj
12, 22-24. S5>ie QJemeinbe
rebel bet 18erfaffer bel
auf <Erben unb bie @.Semeinbc im Oimmel
e fJiibcn eben bie e in 1jeilige
bal e in e !Rcidj QJottel unb unfetl OeUanbel. fiez:
foUcn ben tuadenben QJiiiubigen
5teftamentl
bcl 'llten
ftai,itelbeibe
5troft
unb aur .!17ln1jnung bienen, uni gerabc audj
!it~t!ai,itel.
bal

a

9:>er .Suftanb bu eeliaen.
ift ein 8uftanb
1. unauifpredjlidjer ffreube,
2. u n a u f1j ort i dj e n st> a n h I.
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1.

lJ. 1. i)ie Seit bel 8otn1
g e IV
e f e 11. i)ie ~ emf ldlen
mufste nadj immet !(Qgm: !pf. 18, Bj 4B, 10j ~- ,e, 1'. ,Out gilt:
~f. H, 7a. Sa. 11a. !l)al ift ja gar fem Som melt in bem einn, IDie
a: ilfler bie (loH(ofm gelt. met benm gelt bet Som tU,er Silnbe unb
Silnbet. i)er lilrift lmeeeen: Dtam. IS, 1. IBenn jebodj aildjtigt,
bet betf°'1m
ainber
fo gilt: C)ebt. 1B,frelnfte
11 ■• i)od own hrirb
tlorilbet
feine llater
bet
Wugenbiic! bel 80ml
fein, aud) bie geringfte
audj
8omelaufivatruno lat fidj bann gelVenbct. ~nn trilftet uni (Iott.
i)er stmft, bet
femen
lier
unb!Rutter
burdj
<Sa!tamcnt
IBod ocfpenbct
IVltb, IDixl>
bet
dnm
ljetdidj, tlonbod
er'4Itm I 1Biet1ieI Iieblidjer geljt
bet stroft
abet ein,
IDm11
man am C)eraen unb in bcn Wrmcn ber !Rutter licgt, iljre EStimme lad,
bal Iiebe Wngcfidjt fielt unb o et t ii ft et IVirb I <5o triiftct bod llott,
3ef. 66, 18; Offmb. 21, 8. 4. <So bollftiinbig ift allel i?cib tierfdjhnln.,
bcn, bafs feil>ft bie Sl:tllbfaI, bie bem ~riftenl af cine ertueifung bd
80ml erfdjien, GJcocnftanb bcl ~anfcl
auf Q:tben un•
tlotrfommcn tlerfudjten, mom. G, 8, bal mitb bod in tBoUfommm~it
oefdjeljm.
2.
tB.
,. GJ o t t ift mein C)eiI... Blidjt nur in feinem IBod;finb
bmn
oefatren. !Jl
atre C)iltren
<5ilnben, fonbem
GJott, GJott feIT>et, ift mcin ,OciC; ber lttquen aller 6eiigleit h>irb oe•
tlon Wngefidjt, 1 .ftor. 18, 12. - "~dj bin fidjer" unb
ufh>. liinnen
<!djoneidjatten
luir nadj
auffeiner
<Erben
<5cclc unter bent
ljier
IJiiloeI fidjer luoljnen,1!eifJ
!pf.
01; ~olj. 10, 28. @r6er ljier gilt: Vlpoft.
14, 22;
20, 16. Sooljer bie luiebcrljoltcn !O?aljnnnoen, 1 !IJdr.
Jnafflj.
4, 12 f.; i!uf.18, 24; Uliim.11, 20; 1 .ftor.10, 12. ~od <5idjer~tt.nidjtl
djcnfurdjt
melj
meljr
tlor
8ut1erfidjt,
bah uni
t10Dioe
<5djredm
bem QJebrilll bel
!Dlcnf
fonbern
t1iStrige ffurdjtrofigleit, 3,ef. 82, 18. "S)enn @ott
Unenblidjc.
ber
nidjt
jencr
C)err• uflD.
(~qt),
IEh>ige,
18011
CSrbc gilt
1 !Rof. 8, 22.
bet
i>a gmt el felnen IBcdjfeI, ~ar. 1, 17 i OffcnfJ. 22, G.
8. 8. IBie im lparabielluiiffeden,
bierbort,
eitromc bal &nb
fo
{)ffenf,. 92, 1, n~t ein bilrftio tiefeinbel SBadjiein, fonbem ein eitrom,
tridjt natilriidjel IBaffer, fonbetn eiteI C)ei(, citcI <5eiigfeit, eiteI !Bonne,
!pf. 86, 9j 16, 11. IBe(dje tyreubel <5onte
bicuni
¥!ulfidjt
auf biefe
ESeiio!eit 11idjt
unb aufredjterljaiten in ben mandjcdei i)rane•
faien biefel 2eflml'l <5ollten h>ir 11idjt ban!&ar fein, bah QJoH uni
iomen
JWmfdjen fo(dje Ureube auocbadjt ljan
I

2.
8. '-6. Wuf fmn 11cuen (!rbc h>irb fein .ft(agcgefdjrei, !etn

IDerbm, nidjt
einmaI
ein g~od
Ieifcl <5eufam, fonbem
IB~ruf
melt
did ~Igefdjrei unb 1!o&gefang. · ~• IVerben 1!icber fein bem ,OIEtm
aIIdn au IEljten. fdjon
.i5cm!et
ljier bem C<!:rml" !Benn IVir
auf
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Chben fle!amen: ,,. 111;, 1, fo etft tecljt bod o&m, ()ffen&.7, 10. IBie

felon~ ble BEOBm ~ (lottd Clegenfhmb unfetl i>cm!el lDCltffl,
fo "1t ze4t bod, ()ffmf,. 115, B. ,; 5, 9. 10. 1Bmn bri1: f~ auf
C&ben fangen: .r. 108, 1--4, hJie hritb nft unfet i>cm! nf"'2Um,

!Dam feine 6ilnbe unb !eine ffolgeeiilnbe
bet
boqcmben melt
iftl
,Ota: auf l&ben f o mandja Ou, mo nod) gar !ein Sot, Clottel obet bod)

nut in gedngem IJ?afle etf4Gllt; bod hJitb beleigentiiclj
~!Erm !Rame genl'1rtt
in aim &nben,
el
leiflt: auf bet ganaen ~be, tueiI
bort gilt: Offenf,. 21, 27. Oiet auf l!rben unfet innigftet man! Stiic!"
IDed, unboUlommen; bort tuirb jebet ,ur1 ein i'lan!, jebet Obem ein
Cllefang, febet GJebanle, febel IBod, jebel IBed ein &T,preil QJottel
fein. i>enn grofl in beinet lDlitte ~eilige
ift GJott, bet
~raell, 18. 6.
!l)er IDirb bod bal, tual lier auf <!:rben unntagrtclj f cljien, auftanbe ge"
&tacljt, auclj ben Ievten 9left bet Silnbe
getiigt
unb f ein Q:benbiib in
lJo1Ilommm~eit tuiebetlergefteUt la&en,
fo ball unfet ganael
l Oeiiigen
SefJen in
CEIDigleit
&&preil be
~Iraell fein tuirb. anfpornen
nicljt fau tecljtem
6oUte bal uni
cljon lier
in bet
,OeifigungY IBal bod unfere feiigfte IJefcljiiftigung fein tuitb, follte
bell uni nicljt fcljon ~iet fief, unb tued fein Y Wufmunterung, butclj
Sort unb IBed bie QJnabepreif
QJottel au
en, bamit aUil&eran QJott
gelof,t
~oclj lverbe.
st. l!.

tuie

ein

Theological Observer. -stirdjlidj•,SeitgefdjidjtHdjei.
I. .2lmertka.
CJ)■I \llber■lfonall

anb ble Shtegtfl(illl\fft1e. i>et ,.ffdebml&ote•
i>er .,llollaUQlaulfcljufs
&ericljtet:
bel gaberaffonaiII bet Stitcljen ~
merifa
in
~t auf feiner 6~ung im i)eaemJJer folgmbm
unfere
an"
IBef
cljd~Iicljm
cljiu(s
IBtiibc
cljtl bet !tatfaclje,
genommen:
bClfs
in
!l)eutfcljlanb fil~Ien, Untecljt
bClfs bie
i~nm
getan
tDorben i~ bmclj
l(n.,
ffage, bClfs SS)eutfcljlanb a Ucin filt bie 6cljuib ambuantlDottliclj
.Rtiecr
fei,
unb bah biefer lJortvutf
Que'lle
eine
intemationalet
bo'lle
NittetunB
unb intemationaier illi(sberftanbniffe i~. betficljem tvit unfem djtiftlf4m
lkilbem in SS)eutfcljlanb, bClfs
.flrlegbal
nicljt
gaberal!onaiI
\lulfclju(s
auftimmt.'"
filete
lJemnttvc,dung
bet .Ritcljen ~fti in
efilrbon meutfcljianbl
Vlmerifa
aulfcljiie(slicljet
bm
met
noclj biel ljbqu:
.. lllit empfeljlen IVeiteqin,
bie ffommirfion
bafs filt IBeaie~gen bie
mit ben
jen
bel \lullanbel ben Stircljen 5l>eutfd11anbl
cljtiftiid1en GStil(se bel
unb i~en unfet iBerltaum, unfer
aulbtilc!e.
!IBoljDDo'llen
•
nb unf
en 2ief1e
3. st. l1l
Dr. Carroll Deceued. - Dr. Bml'7 King Carroll, llethoclllt mhdater
IUUl wldel7 known f'or hia &DDual 1tatl1tlca of the churchea, died of p11eu•
mama Janll&l'J' 21 at hla home in Plalnft~d, N. J. Ke wu efght7-two :rears
old, haYlng beol1 born at Dennlmlle, N. J., in Ncmmiber, 1848. A.a a 'bo7
ha aenecl at a OlYll War camp In Benrl7, N. J. lie graduatecl from 871'&•
eme U11lftrllt7 In 1885, but for Dine :,an prffloual7 had been political
and nllgloua editor of the l ~ t , whJch poeltlClll ha held UD.til 1898.
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